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x = xo + 1 t (1) 
なる関係が成立つ。 乙の直線関係を時間ゼロに外挿した値，Xoを以て初期染着量とした。












生ずる。 ζれが流動電位である。流動電位Hと， 界面勤電圧 (tーポテンシャ Jレ)tとの間には，
Helmholtz.Smoluchowskiの式，
c-lL424L - P D (2) 
が成立つ。但し，Pは溶液を流すために加えた圧力，叫ま電極聞の比伝導度，Dは溶液の透電定数，甲は
液体の粘度である。乙の式は温度250Cの稀薄水溶液iζ対しては，





上iζ述べた如く ， 流iltIJ~在位は繊維表面lζ電荷が存在する ζ とによって起るのであるが， 表面電荷密
度 σとCポテンシヤJレとの関係は簡単でない。溶液中に存在する電解質がL価-1価型のもののみの
場合には，





σ= 土砂TD/2 π)~~ C~::;nj (exp( -eZj t/kT)-l )} % (5) 
なる式が用いられる。但し，njは溶液1cc中におけるjイオンの数であり，Zjはjイオンの原子価 (陰
イオンについては負の値をとる)である。また右辺の復号土は，tの正負と一致する方を採るものと
( 15 ) 
学阪被-54ー
する。温度250Cのときには，
(L.;(j) (F; -1)} % σ=土 173.5x 1ぴ ×
(6) 
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染浴としてはKClを1X lO-4molj 1 KOH 
I. 
(ρH約9)，ζ染料をO





























NaOH 1 x 10-4 mol/l 染料1x10-4mol/l， 
0.25 x (0， 種々の濃度に(PH約9.4)に，
1，5 
??????








2 x10-4mol/ 1 x10-4， 10-4， O. 5 x 10-4 ， 。1 2 3 
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SUMMARY 
The initial amount of Congo Red required for dyeing Vinylon was measured by using 
a dyeing machine of the virtical movement type・ Theelectrokinetic potential on the 
surface of Vinylon yarn was also measured. The surface charge density on Vinylon was 
calculated. All mea釦 rementswere made at 2SoC. 
At first， the efect ofρH was examined. The initial amount of dyeing does not 
change with PH， while the increase of the surface charge density is the smaler the larger 
the value of pH is. It was suggested that this might be due to the suppression of the 
eletrolytic dissociation of the dye on the fiber. 
Both the initial dyeing amount and the surface charge density increase with the 
concentration of dye. 
By the addition of sodium sulfate， the initial dyeing amount did not change within the 
range of concentration used in this ex戸riment(below 2 xIO-4mol!l). The surface potential 
decrea記swith the increase of the concentration of sodium sulfate， but the decrease of the 
potential d伺snot鈴 emto affect the泊itialdyeing amount. 
( 19 ) 
